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 We investigated effects of an ethanol-extract and a hot water-extract from several vegetables on the cytokine 
production of RAW 264 cells, a murine macrophage cell line. Production of NO (a cytokine) was most highly 
promoted by addition of the hot-water extract from Turumurasaki (Malabar spinach, Basella rubra L.) and production 
of TNF-α(a cytokine) was markedly facilitated by the hot water extracts from Turumurasaki and Kinjisou (Gynura 
bicolor DC. ). On the other hand, the production of these cytokines was inhibited by addition of the ethanol extracts 
from Turumurasaki and Cabbage (Brassica oleracea). The present results indicate that some components of vegetables 
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 上記の 6 種の野菜乾燥粉末 50g を 500ml のアセト
ンで還流下 3 回抽出し，その残渣を 500ml エタノー






（NO と TNF-α）産生量の測定 





 セルラインマクロファージ RAW264.7 を 5×
105cells/well に調製し，24 穴マイクロプレートに
分注し，24 時間接着させた．サンプルを 1000μg／
ml になるように RPMI-1640 で希釈し，RAW264.7 に処
理した．また，コントロールとして RPMI のみ，ポジ
テ ィ ブ コ ン ト ロ ー ル と し て LPS(lipopolys 
accharide) 100ng／mlを処理し，24時間培養した後，




 NO 産生量の測定は，Stuehr および Nathan の方法
10)に準じて行った．すなわち，96well マイクロプレ
ートに分注された上述の培養上清 50μl にグリース




 TNF-α活性は，Kerekgyarto の方法 11)に準じて行
った．すなわち，cell L-929 が 2×105 cells／ml
になるように調製し，これを 96well flat-bottom
マイクロプレートに分注し，2〜3 時間培養して接着
させた．アクチノマイシン D（4μg／ml）75 μl と



























Fig. 2-2 NO contents produced from macrophage after 










モロヘイヤ 4.69 5.89 25.65 63.77 
ケール 5.20 24.40 37.36 33.04 
ツルムラサキ 5.56 7.46 31.53 55.45 
キンジソウ 5.63 6.36 44.22 43.79 
キャベツ 7.30 23.99 22.95 45.76 
ホウレンソウ 3.22 10.41 40.61 45.76 
 








Fig. 2-1 NO contents produced from macrophage after 











 Fig. 3-1 TNF-α contents produced from macrophage 
after adding ethanol-extract from 6 vegetables 
 

















 Fig. 3-2 TNF-α contents produced from macrophage 










 Fig.2-1，Fig.2-2，Fig.3-1 および Fig.3-2 で示
されている NO 産生能および TNF-α産生能からそれ











Table 2 Effects of hot water-extracts and ethanol-extracts 
from several vegetables on production of NO and TNF-
αfrom macrophage 
    TNF-α産生 NO 産生能 
    増強率 抑制率 増強率 抑制率
熱 モロヘイヤ 79.8 - 46.4 -
水 ケール 93.4 - - -
抽 ツルムラサキ 107.1 - 88.9 -
出 キンジソウ 101.2 - 56.4 -
画 キャベツ 26.8 - 20.4 -
分 ホウレンソウ 98.3 - 46.4 -
 エ モロヘイヤ - 35.7 - 5.1
 タ ケール - 2.1 - 57.6
抽ノ ツルムラサキ - 91.4 - 57.6
出│ キンジソウ - 57.1 - 9.3
画ル キャベツ - 71.4 - 51.7
分 ホウレンソウ - 5.7 - 8.5
*: TNF の産生能および NO 産生の能の増強率は LPS（ポジティブ
コントロール）を 100％とした時の比率（％） 




 セルラインマクロファージ RAW264 細胞の免疫機
能に及ぼす数種の野菜エタノール抽出物および熱水
抽出物の影響について調べた． 
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